

















Influence of Partial Denture Design on Masticatory Function in Mandibular 
Free-end Edentulous Patients  















The purpose of this study was to determine the influence on masticatory function 
of the major connector in free-end removable partial dentures（fRPDs）fabricated 
with a lingual apron or a lingual bar. 
 Nine subjects（3 males and 6 females；mean age 69.8±9.4 years）who had free-end 
edentulous mandibles （Kennedy classⅠor class Ⅱ）participated in this 
study.Two types of 9 fRPDs,with either a lingual apron（LA）or a lingual bar 
（LB），were fabricated for each of them．fRPDs with LA or LB were randomly worn 
to participate in a crossover clinical trial.Masticatory function was evaluated 
using maximum bite force and the sieve method measured while wearing,immediately 
after wearing,and one month later.Data were analyzed using a Wilcoxon 
signed-rank test,a two factor ANOVA，and a Tukey-Kramer test. 
 The results obtained were as follows: 
1.As for the major connector,there were no significant differences.However， 
there was a statistically significant difference in the value of the maximum 
bite force for the Kennedy classification(p＜0.05). 
2．As for the major connector and the Kennedy classification,there was a 
statistically significant difference.Then,one month later，a statistically 
significant difference in the value of masticatory performance was found between 
the major connector designs(p<0.05). 
Within the limitations of this study, masticatory performance in patients  
wearing fRPDs with an LA was better than in patients wearing those with an LB． 
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Ⅰ級群）ないしⅡ級（以下，Ⅱ級群）の欠損形態を有する患者 9 名（Ⅰ級群 6 名，Ⅱ
級群 3 名）を対象に，エプロンタイプ，およびバータイプの 2 種類を各被験者に製作，
装着し，最大咬合力と咀嚼値を測定した． 























































 遊離端義歯に関する研究は，構成要素の相違による影響 5-9)，義歯の動態分析 10－14），
残存周囲組織への影響 15-21)，口腔機能との関連性 22-35)など，多岐に渡って報告されて
いる．これらの中で特に下顎遊離端義歯の設計と咀嚼機能との関連性を検討した研究
としては，Sánchez-Ayala ら 34），大草 10），中䑓20），鈴木ら 7），の報告がある． 

























 下顎遊離端欠損患者 11 名（男性 3 名，女性 8 名，平均年齢 68.9±8.7 歳）を被験
者とした．被験者の選択基準としては，①下顎が Kennedy 分類Ⅰ級ないしⅡ級で，類
を含まない，②上顎歯列には第三大臼歯以外に欠損を認めない，③下顎 6 前歯を有す






来院しなくなった 2 名を除き，分析対象となる被験者総数は 9 名（男性 3 名，女性 6
名，平均年齢 68.9±9.4 歳）で，下顎 Kennedy 分類Ⅰ級の症例群（以下，Ⅰ級群）が
6 名（男性 2 名，女性 4 名，平均年齢 73.5±8.2 歳），下顎 Kennedy 分類Ⅱ級の症例群
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に，篩分法を応用した Okutsu らの方法 37)により咀嚼値を測定した． 
1）最大咬合力により判定する方法 




















（1）y＝－3×10-13x3＋6×10-9x 2＋10-5x  
ｘ：1 粒子の平均面積 ｙ：1 粒子の平均重量 
（2）WE＝Σyi 
   WE：estimated weight（乾燥処理後における残留試料の予測重量） 
（3）WA＝0.8647WE 
WA：analyzed weight（乾燥処理後における残留試料の実測重量に相当する値） 









1 回の測定につき 3 回ずつ行い，3 回の平均値を咀嚼値とした． 
 
4．実験の流れ 
 2 種類の義歯の装着順序はランダムとし，1 種類目の義歯を装着して 1 か月後に，2
種類目の義歯に交換，装着した．測定時期は，部分床義歯装着直後と装着 1 か月後の
計 4 回の測定を行った．なお，測定は義歯の調整が完了した後に開始し，1 種類目の
義歯と 2 種類目の義歯との間に，1 週間のインターバルを設けた．1 種類目の義歯は，
エプロンタイプが 5 名，バータイプが 4 名であった（Fig 3）．なお，2 種類の義歯を



















 ②大連結子（バータイプ，エプロンタイプ）と欠損形態（Ⅰ級群，Ⅱ級群）の 2 要
因に関しては二元配置分散分析後，Tukey-Kramer 法による多重比較検定を行った． 


























2）装着 1 か月後について 
















2）装着 1 か月後について 
装着 1 か月後の咀嚼値は，エプロンタイプ（全体群）が 71.8±14.9％，バータイプ
（全体群）が 60.0±14.8％を示し，両者間に有意差が認められた（Fig 9）．また，大


































らは約 80％の被験者が 1 か月以内である 47,48)と報告している．この報告を基に義歯装
着後における測定時期を義歯装着 1 か月後と設定した．なお，1 種類目の義歯の影響
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 Figure legends 
 
Fig 1；Procedure for partial denture fabrication 
 
Fig 2；Fabricated partial denture(left：apron type，right：bar type) 
 
Fig 3；Experimental schedule  
 
Fig 4；Comparison of the maximum bite force between the apron and bar types， 
immediately after wearing 
 
Fig 5；Comparison of the maximum bite force of a different major connector and 
the Kennedy classification 
 Some alphabetical letters indicate no significant differences 
 
Fig 6； Comparison of the maximum bite force between the apron and bar types，
one month after wearing 
 
Fig 7；Comparison of masticatory performance between the apron  and bar types， 
 immediately after wearing 
 
Fig 8； Comparison of masticatory performance of a different major connector and 
the Kennedy classification 
 Some alphabetical letters indicate no significant differences 
 
 Fig 9； Comparison of masticatory performance between the apron and bar types， 
one month after wearing 
 The masticatory performance with the apron type was significantly higher 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a b c d e f g h i
（％
）
＊
＊
：ｐ
＜
0.0
5
天 地
